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Many studies have been tried to hot-wire anemometers but almost studies of 
them at the present are made about the constant temperature type. The anemo-
meters of this type need the complex electronic circuits and its sensitivity 
is generally known to decrease with the increase of flow velocity. 
An anem.ometer described here has two fine resistance wires and two manganin 
wires and they are connected to a wheatstone bridge. One resistance wire of 
the above brige is loner than the other， and the longer wire is consisted of 
many same wires arranged in parallel. These two resistance wires is set in a 
probe and the probe is exposed in the air. In such a way， the effect of the air 
temperature is taken off. 
Moreover， this anemometer has as many as five measuring ranges. The mea-
suring ranges are changed by step-up or step-down of the input current of the 
bridge. 80 its sensitivity does not decrease for al over the measuring ranges. 
8ince this anemometer has a simple circuit， itmay be useful as a portable 









































Fine resistance wire 





R1および R2を受風熱線とし， 風速Oのとき R6を
調整して電流計 M1によって規定値となるようにし，
R5を調整してプリッジの平衡をとる O しかる後， 両
熱線を気流にさらすと Rlの温度は気流の冷却作用に


























2 4 6 8 10 
FLow veLoci乙y(m/s) 






よみ R2を気流にさらす。風速が V=0から V=Vl(本








電流の指示値 Oとし，V=Vl (= 2 m/s)から Vl+
V=2Vl (= 4 mlめを第2の測定範囲とする。(ただ
し，V は 0~v~2m/s) とする。



















さて熱線 R1の OOCにおける抵抗値を R01' 熱線
温度を t叫 l' aを抵抗の温度係数.Aを熱線の表面積，
Jを仕事の熱当量，Co=ljAおよび
1 127rp(、vd=す1/-tL とすれば，熱線R1について，A r K 
i2{Ro1 C1+at叫D}=]KA(Co+Cl/ゐ(t叩1-ta)
・・・但)
また，熱線 R2 の OOC における抵抗値を RoJ• 熱線
温度んzとすれば熱線 R2については，




Ro1(1 +atwD =Ro2C1 +at叫2)=R ・H ・H ・.(4)
となるように設計してある。したがって静止空気中に
おける熱線温度を t町 =T叫および tW2=TW2とす
れば両熱線の温度差 T叫一T叫は但)および(3)式から
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る(6)と式は，











-twzが v=0のときの値すなわち T叫 1-T叫と等
しくなる構造となっているo このとき
f. 1¥ i2R 
(tWl -tW2) Vl仇=(1一一一)一一一一






第2の測定範囲 (Vj'"-'2V1) においては， 両熱線の温
度差 t叫1-tw2は， さきにも定義したように O~v~2
(mjs)とすると，
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(b) Sensor 
Fig.4 8chematic of hot-wire anemometer 
circuit. 
列にしたものである。これらを共に受風部として測定






















て熱線電流が増加し R1 の温度が上昇するD 風速Oの
ときの零位調整時の R1の温度と等しくなるように rl
の値が実験的に決定されているので指針は零にもど
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Fig.6 Flow velocity distributions at loca-
tions of sensors of instruments. 
Z 
せばFig.3の曲線Iのプロットのようである。前述の
ようにロータリスイッチを操作し， 2"" 4， 4，..， 6， 
6---8および 8，.，10m/sの範囲の風速とブリッジ電
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Fig.7 Effect of variation of temperature 
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